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‘Wabe,’ ‘Gyre’ and ‘Gimble’ in ‘Jabberwocky’  







This essay examines some unusual words in the poem ‘Jabberwocky’ in Through the 
Looking-Glass by Lewis Carroll. During her talk with Humpty Dumpty, Alice quickly 
guesses the complicated meaning of ‘wabe’ in ‘Jabberwocky.’ He acknowledges Alice’s 
guess and they continue the conversation. This reflects the actual situation of Carroll’s 
first story-telling on a boat in the famous ‘golden afternoon’ with the three Liddell girls. 
It is usually assumed that Carroll created the Alice stories by himself but those stories 
may have been inspired by his talk with the Liddell girls. Building on Alice’s role in 
composing the Alice books, Lewis Padgett’s short story “Mimsy were the Borogoves” 
makes Alice Liddell the real author of ‘Jabberwocky.’ In fact, the assumption that Carroll 
is the only creator of the Alice books might derive from films such as Dreamchild and 
from Carroll’s own words in such poems as ‘All in the golden afternoon’ and ‘A boat, 
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beneath a sunny sky.’ Readers are likely to be influenced by the author’s own words. For 
example, the pronunciations of ‘gyre’ is not fixed because Carroll’s direction to make the 
‘g’ hard in ‘gyre’ contradicts the soft sound of ‘g’ in ‘gyroscope’ mentioned by Humpty 
Dumpty. When based on the explanation by Humpty Dumpty, we should make the ‘g’ 
soft in ‘gyre.’ However, ‘gyre’ is pronounced as both [dʒaɪər] and [ɡaɪər] depending on 
reader preference. Japanese translations of ‘Jabberwocky’ also vary according to the 
translator’s consciousness of the desirable pronunciation of ‘gyre’ and ‘gimble,’ i.e. 
[dʒaɪər] and [ɡɪmbl]. Japanese equivalents of ‘gyre’ and ‘gimble’ should be determined 





 本論では、ルイス・キャロル（Lewis Carroll, 1832-1898）の『鏡の国のアリス』
Through the Looking-Glass（1871）の中の印象的な詩「ジャバーウォッキー」
‘Jabberwocky’ の中の造語 ‘wabe’、‘gyre’、‘gimble’ に着目し、『不思議の国のア
リス』Alice’s Adventures in Wonderland（1865）や、『鏡の国のアリス』の成立に
関して、その真相がいかなるものであったかについて考える。すなわち、『不思












挙げられる。その一例としては、「ジャバーウォッキー」中の ‘gyre’ と ‘gimble’ 
の英語での〈正しい発音〉が、現状の英語での発音を観察する限り、定まってい
「ジャバーウォッキー」中の造語 ‘wabe’ ‘gyre’ ‘gimble’ について 15 
ないという事象がある。我々読者がそれを判断する際、キャロル自身の「序文」
の中の言葉によるべきか、それとも、作品中のハンプティ・ダンプティの説明に












“And what’s to ‘gyre’ and to ‘gimble’?” 
“To ‘gyre’ is to go round and round like a gyroscope. To ‘gimble’ is to make 
holes like a gimblet.” 
“And ‘the wabe’ is the grass-plot round a sun-dial, I suppose?” said Alice, 
surprised at her own ingenuity. 
“Of course it is. It’s called ‘wabe,’ you know, because it goes a long way 
before it, and a long way behind it――” 

















1 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass, and 
What Alice Found There (London: Penguin Books, 1998) 187-88.  
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上記の引用箇所の中での ‘gyre’ や ‘gimble’ については、ハンプティ・ダンプ
ティによる説明の中に見られるように、これらの語がそれぞれ ‘gyroscope’ や 
‘gimblet’ に綴りや発音がかなりの程度照応しており、彼の語義の説明に読者はそ
れなりに納得させられるであろう。質問したアリスも、おそらくこの説明で納得








というごく短い語が、‘way before’、‘way behind’、‘way beyond’ の３つ全てを含
む概念であるということである。‘way’ の中の ‘wa’ と、‘before’、‘behind’、‘beyond’ 






‘wabe’ の発音の成り立ちについても多少の無理が生じている。‘wabe’ が ‘wa’ 
または ‘way’ と‘be’ とから成る語であるとして、‘wa’ と ‘way’ の発音は、これ
を便宜的にカナで表記すれば、ともに「ウェイ」で問題はないものの、‘be’ に関
しては問題がある。‘wabe’ の中での ‘be’ は「ブ」であるのに対して、‘before’、
‘behind’、‘beyond’ の中では、いずれも「ビ」に近い音であるはずだ。しかしな




2 作品からの引用は、この Penguin Classics 叢書の版により、本文中の括弧内に
頁数を記す。ルイス・キャロル著、高山宏 訳、建石修志 絵『新訳 不思議の国
のアリス 鏡の国のアリス』（青土社、2019 年）196 頁。『アリス』の両作品の
翻訳は、原則としてこの版による。この著書を含め、縦書きのものは横書きに
改めるが、その際、数字の種類や行の間隔などの改変を伴う場合がある。 
「ジャバーウォッキー」中の造語 ‘wabe’ ‘gyre’ ‘gimble’ について 17 
先に思い出すのは、これと同じ４文字の単語であれば、例えば ‘wave’ や ‘babe’、
あるいは ‘wake’ といったところであろう。3 ところが、アリスはこのように４
文字中の１字を変えるだけの単純な連想でなく、結果として ‘way before’、‘way 
behind’、‘way beyond’ の３つを含むことになる ‘round’ と言う語義を急に思いつ
いたことになっている。本作には数多くの「カバン語」（portmanteau）が登場す
るが、通常のものならば、基本的には２つの意味が詰め込まれているに過ぎない。
ところが、‘wabe’ の場合は、‘way’ に、‘before’、‘ behind’、‘beyond’ の３語が足
され、都合４つの語が含まれることになる。 
以上のようなことを考え合わせると、このくだりに関しては、筆者にはどうも















3 “Merriam-Webster” のオンライン辞書には ‘wabe’ という語の項目はなく、検
索語として ‘wabe’ を入力すると、代わりに ‘fabe’ や ‘gabe’ などが提案される。
<https://www.merriam-webster.com/ dictionary/wabe>（2019 年 11 月 22 日閲覧） 
4 マーティン・ガードナーが詳細な注をつけた、The Annotated Alice: Alice’s 
Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass by Lewis Carroll 
(Harmondsworth: Penguin Books, 1970) の 191 頁以降には、元の ‘Jabberwocky’ 詩
の本文に 12 番から 35 番まで計 24 件もの注が付けられているが、‘wabe’ には何
も注が付けられていない。第６章のハンプティ・ダンプティによる説明の部分
も同様である。Penguin Classics 叢書中の Alice’s Adventures in Wonderland and 
Through the Looking-Glass においても、巻末にまとめられた詩の注は ‘gyre and 
gimble’ の次が ‘mimsy’ になってしまっていて、両者の中間にある ‘wabe’ には
注が付けられていない。 









































ルイス・パジェットは、ヘンリー・カットナ （ーHenry Kuttner, 1915-1958）と C. 
L. ムーア（Catherine Lucille Moore, 1911-1987）の夫婦合同のペンネームである。
パジェット、カットナー、ムーア、いずれも大変な多作であり、玉石混交、様々
な作品が知られており、かなりの数が邦訳もされているが、本論で取り上げる作
品は、20 世紀 SF の傑作「ボロゴーヴはミムジイ」“Mimsy Were the Borogoves” で
ある。2007 年には、この短編を原案とする映画も制作されている。そのタイトル






















いる。 ‘Mimsy’ は ‘Mimzy’ に、「ミムジイ」は「ミムジー」に、それぞれ変え
られている。これらの変更は意図的なものであると思しい。 






















































“What was that, my dear?” he asked at last. 
“Just something I made up, Uncle Charles.” 
“Sing it again.” He pulled out a notebook. 









9 Lewis Padgett, “Mimsy Were the Borogoves,” in Robert Silverberg, ed., The Science 
Fiction: Hall of Fame, Vol. 1, 1929-1964 (New York: Tom Doherty Associates, 1970) 
207. 
10 拙訳は、ルイス・パジェット著、伊藤典夫 訳「ボロゴーヴはミムジイ」（高
橋良平 編『伊藤典夫訳 SF 傑作選：ボロゴーヴはミムジイ』（早川書房、2016
年）所収）を参考にし、原文に合わせて一部の文言を修正したものである。  
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ジソンがノートに書き留めていたということである。さらに２人の会話は続く。 
 
“Does it mean anything?” 
She nodded. “Oh, yes. Like the stories I tell you, you know.” 
“They’re wonderful stories, dear.” 
“And you’ll put them in a book someday?” 
“Yes, but I must change them quite a lot or no one would understand. But I  
don’t think I’ll change your little song.” 

































ぜ』Mischmasch の 1855 年の号に、この詩の本体とそれに添えられた語釈とが見




















11 Mischmasch の 1855 年の号の「アングロサクソンの古歌」“Stanza of Anglo-Saxon 
Poetry” での言葉の意味は、ハンプティ・ダンプティの説明と多少異なっている。
特に、‘gyre’ については下記のように大きく異なっていて「犬のように引っ掻
く」となっている。一方の ‘gimble’ についてはあまり変化がない。 
GYRE, verb (derived from GYAOUR or GIAOUR, ‘a dog’). ‘To scratch like a dog.’ 
GYMBLE (whence GIMBLET). ‘To screw out holes in anything.’ 
Martin Gardner, ed., The Annotated Alice, 191 参照。翻訳は、マーチン・ガードナー
注、高山宏 訳『鏡の国のアリス』（東京図書、1980 年）28-29 頁。 









All in the golden afternoon 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
To beg a tale of breath too weak 
  To stir the tiniest feather! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
And faintly strove that weary one 
  To put the subject by, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
“The rest next time—” “It is next time!” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thus grew the tale of Wonderland: 
  Thus slowly, one by one, 
Its quaint events were hammered out 





























A boat, beneath a sunny sky 
Lingering onward dreamily 
In an evening of July— 
 
Children three that nestle near, 
Eager eye and willing ear, 
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12 高山宏 訳、佐々木マキ 絵『不思議の国のアリス』（亜紀書房、2015 年）巻頭。 
13 脇明子 訳『鏡の国のアリス』（岩波少年文庫、2000 年）265 頁。 

































14 Dreamchild <https://www.youtube.com/watch?v=wwnoJ-WSEEY>（2019 年 11 月
28 日閲覧）  












“’Twas brillig, and the slithy toves 
Did gyre and gimble in the wabe: 
All mimsy were the borogoves, 














“And what’s to ‘gyre’ and to ‘gimble’?” 
“To ‘gyre’ is to go round and round like a gyroscope. To ‘gimble’ is to make  
holes like a gimblet.” (116) 
 
15 高山宏 訳『新訳 不思議の国のアリス 鏡の国のアリス』131 頁。２行目の「に
ひろのちにや」の後に１字分のスペースを補っておく。 







『鏡の国』61,000 部台に向けて」‘Preface to the Sixty-first Thousand Edition of 






The new words, in the poem “Jabberwocky”, have given rise to some differences 
of opinion as to their pronunciation: so it may be well to give instructions on that 
point also. Pronounce “slithy” as if it were the two words “sly, the”: make the ‘g’ 




宜しかろうと存じます。“slithy” は、あたかも “sly, the” と２語であるか










16 高山宏 訳『新訳 不思議の国のアリス 鏡の国のアリス』196 頁。 
17 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass, 
and What Alice Found There (Penguin Books) 357. 
18 拙訳では説明の都合により一部英語の原綴りを保持しておく。 


















Gilliam）の 1977 年の映画『ジャバーウォッキー』Jabberwocky の冒頭、詩の初め










19  “Through the Looking-Glass (Full Audiobook)” <https://www.youtube.com/ 
watch?v= hRLLrlOpx9c> （2019 年 11 月 22 日閲覧） 
20 Jabberwocky <https://www.youtube.com/watch?v=mKDxK7nNE0A>（2019 年 11 月
22 日閲覧） 
21 松島正一 編注『鏡の国のアリス』（北星堂書店、1984 年）付属カセットテー
プ 
22 Lewis Carroll/retold by Jennifer Bassett/with original illustrations by John Tenniel, 





















Alice in Wonderland には、手にした本に印刷された詩をアリスが読み上げるシー
ンがある。ナタリー・グレゴリー（Natalie Gregory）の演じるアリスのここでの







Through the Looking-Glass [audio CD pack] (Oxford Bookworms Library: Classics: 
Stage 3), (Oxford: Oxford UP, 2008) 
23 Erutan, ‘Jabberwocky’ <https://music.amazon.co.jp/albums/B07CG57DP3?tab= 
CATALOG&ref=dm_wcp_albm_link_bh>（2019 年 11 月 22 日閲覧） 
24 Alice in Wonderland <https://www.youtube.co./watch?v=g7dxhbHAGRE>（2019 年
11 月 28 日閲覧） 
「ジャバーウォッキー」中の造語 ‘wabe’ ‘gyre’ ‘gimble’ について 31 
ケイト・ベッキンセール（Kate Beckinsale）主演のテレビ映画『アナザーワー
ルド〜鏡の国のアリス』Alice Through the Looking-Glass では、数度にわたって 






が異なっている。ケイト＝アリスの発する “What’s the ‘gyre’ and ‘gimble’?” 
「 ‘gyre’ と ‘gimble’ は、何？」という質問に対して、ハンプティ・ダンプティ
は、ほとんど原作通りに、“To ‘gyre’ is to go round and round like a gyroscope. To 













































It was a leaf torn from a book. There were interlineations and marginal notes, 
in Emma’s meaningless scrawl. A stanza of verse had been so underlined and 
scribbled over that it was almost illegible, but Paradine was thoroughly familiar 
with “Though the Looking Glass.” His memory gave him the words— 
 
’Twas brillig, and the slithy toves 
Did gyre and gimble in the wabe. 
All mimsy were the borogoves, 
And the mome raths outgrabe. 
 
 
25 ajabrin, “Mimsy Were the Borogoves—part 6 of 6 (2007/12/18)” <https://www. 
youtube.com/watch?v=oxtYJGu40yA>（2019 年 11 月 22 日閲覧） 
「ジャバーウォッキー」中の造語 ‘wabe’ ‘gyre’ ‘gimble’ について 33 
Idiotically he thought: Humpty Dumpty explained it. A wabe is the plot of 
grass around a sundial. A sundial. Time—It has something to do with time. A 
long time ago Scotty asked me what a wabe was. Symbolism. 
’Twas brillig— 
A perfect mathematical formula, giving all the conditions, in symbolism the 
children had finally understood. The junk on the floor. The toves had to be made 
slithy—vaseline?—and they had to be placed in a certain relationship, so that 













































語の Daniel、オーストラリア英語の Karen、インド英語の Veena の、４人の英語
話者がいろいろな単語を発音してくれていて、このサイト自体、英語の発音に困
った際は大変参考になる。27 ところが、我々が問題にしている言葉に関しては事
情が異なっている。‘gimble’ については、アメリカ英語の Alex は「ギンブル」と
言っているのに対し、イギリス英語の Daniel、オーストラリア英語の Karen、イ
ンド英語の Veena は、共に「ジンブル」と言っている。人によって発音が一定し
ていないのだ。28 一方の ‘gyre’ はどうかと言えば、アメリカ英語 Alex とイギリ










28 <https://www.definitions.net/definition/gyre>（2019 年 11 月 22 日閲覧）  
29 <https://www.definitions.net/definition/gimble>（2019 年 11 月 22 日閲覧） 
































トーブらじゃいりぬ まひろきりして（37, 163） 
 







































30 芹生一 訳『鏡の国のアリス』（偕成社文庫、1980 年）では、理由は定かでな
いが、「きりして」の説明が「じゃりいぬ」の説明と同時にはなされておらず、
後段に送られてしまっている。 
31 矢川澄子 訳、金子國義 絵『鏡の国のアリス』（新潮文庫、1994 年） 
32 河合祥一郎 訳『鏡の国のアリス』（角川文庫、2010 年） 
























































Indeed I must confess, that as to the people of Lilliput, Brobdingrag, (for so the 
Word should have been spelt, and not erroneously Brobdingnag), and Laputa, I 
have never yet heard of any Yahoo so presumptuous as to dispute their Being, or 
the Facts I have related concerning them; because the Truth immediately strikes 









35 Jonathan Swift, Gulliver’s Travels (Oxford UP, 2005) 9. 
36 富山太佳夫 訳『ユートピア旅行記叢書６ ガリヴァー旅行記』（岩波書店、2002
年）10 頁。 






















前節では、‘gyre’ の発音について見てきたが、一方の ‘gimble’ に関してはどう
読むべきであろうか。結論から言えば、これに関しては、キャロルの指示通り、
硬く「ギンブル」としておくべきであると考える。もちろん、この発音ならば、









37 楠本君恵『翻訳の国の「アリス」』（未知谷、2001 年）参照。 























































































40 安井泉 訳『鏡の国のアリス』（新書館、2005 年）は、作品本体の訳だけでな
く、前後に付けられた様々な文章をもしっかり訳してあり、資料的な価値は高
い。訳文はいささか硬く、楽しむためというよりは勉強用という趣である。 
41 山形浩生 訳『鏡の国のアリス』（朝日出版社、2005 年）は、元々の媒体がネ
ットということで、書籍でも節ごとに行間が空けてあるなど、ネット的な書式
によっていて読み易い。また、スソアキコによるイラストも可愛らしい。 



























の訳である。ここで高山は大層面白い訳し方をしている。原文の ‘make the ‘g’ 
hard in “gyre” and “gimble”’ の箇所は「「くるくる」「きりきり」はあえて濁音に
せず。」となっているのだ。これは訳ではなく、訳者自身の翻訳の方針の説明で
 




43 高山宏 訳、佐々木マキ 絵『鏡の国のアリス』（亜紀書房、2017 年）4 頁。 
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